

























　The purpose of this study was to examine the educational significance of clinical midwifery seminars, conducted 
continuously from the first year of implementation, in order to develop effective curricula for undergraduate 
midwifery education at University A. Clinical midwifery seminars at University A invite external lecturers and 
are attended by both midwifery students at University A and clinical midwives. Questionnaire surveys were 
administered to all graduates of the midwifery education program concerning past clinical midwifery seminars, and 
to all seminar participants (midwifery students and clinical midwives) regarding the clinical midwifery seminars (3 
total) offered in 2019. It was found that ongoing midwifery seminars aided graduates in their autonomous clinical 
midwifery practice and current students of midwifery care in their midwifery practice. Moreover, for midwives 
who participated in the seminars, learning with students enhanced their motivation for learning and practice. These 
results demonstrate the educational significance of the clinical midwifery seminars offered in the past and the need 
to continue offering them in the future.
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対象者 卒業年度 所属 助産師経験年数 おおよその分娩介助件数 自律的な助産師業務の実施状況
A 2011 産科 ８年 250件 フリースタイル出産、助産師外来、母乳外来
B 産科 ７年 160件 フリースタイル出産、助産師外来、母乳外来
C 産科 ７年 55件 母乳外来
D 2012 産科 ５年 150件 フリースタイル出産、院内助産、助産師外来、母乳外来
E 2013 産科 ５年 100件 助産師外来
F 産科 ６年 95件 助産師外来、母乳外来
G 2014 外来 ５年 80件 フリースタイル出産
H 2015 産科 ４年 50件 フリースタイル出産
I 混合 ３年 60件 母乳外来
J 2017 産科 ２年 16件
K 産科 ２年 22件
L 2018 消化器外科 ０年（看護師経験１年） ０件
M 混合 ０年（看護師経験１年） ０件




















































































































































在校生 臨床助産師 在校生 臨床助産師
フリースタイル出産の理論と実際
（在校生６名、臨床助産師８名） 4.7 4.9 4.8 5.0
IBCLCによる母乳育児支援
（在校生６名、臨床助産師７名） 4.8 4.9 4.8 4.9
セクシュアリティと助産師のケア
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